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VII. ASPECTS OF SPIRITUALITY

EIN NEUER VERSUCH VON HISTORIOGRAPHIE DER
MARIENVEREHRUNG
GEORG SOLL, BENEDIKTBEUERN (D)

EINLEITUNG

Die Historiographie der Dogmen umfallt naturgemall auch die von der Kirche
definierten Wahrheiten iiber Maria, die Mutter des Erlose~s, weil sie mit der Person
und dem Heilswerk ihres Sohnes in besonderer Weise verbunden bleibt und deshalb
als einzige der Heiligengestalten Gegenstand theologischer Auseinandersetzungen
und lehramtlicher Entscheidungen geworden ist1• :
Nun gibt es aber neben dem Komplex der Marienlehre (seit dem 17. Jahrhundert
Mariologie genannt) auch das vielschichtige Phanomen der Marienverehrung, begriindet durch die Glaubenswahrheiten der Kirche und,durch die Glaubenserfahrung des
pilgernden Gottesvolkes im .Ablauf der Jahrhunderte. Die heiden Bezeichnungen
"mariologisch" und "marianisch" verdeutlichen seit langem den Unterschied zwischen den Bereichen von Theologie und Frommigkeit. Wahrend die Mariendogmen
und andere Wahrheiten beziiglich der Gottesmutter relativ gut dokumentiert sind,
ist eine umfassende Historiographie der Marienverehrung wegen mancher noch unzureichend erforschter Themen und Bereiche nicht gut moglich und zudem fiir einen
einzelnen nicht restlos erfallbar.
Gleichwohl liegen bis zur Stunde beachtenswerte Gesamtdarstellungen vor, die
einen Einblick in den Gang der Entwicklurig gestatten2 • Ihnen allen ist eigen, daB sie
1 Vgl. z. B. Mariologie in: Handbuch der Dogmeng~schichte III,4, Freiburg 1978; Obersetz.:
Storia dei dogmi mariani, Roma 1981; idem: Maria. Fragen und Antworten. Eine dogmengeschichtliche Mariologie, Leipzig 1982 von G. Soli.
2 W. Delius, Geschichte der Marienverehrung, Miinchen 1963; H. Graef, Maria. Eine Geschichte
der Lehre und Verehrung, Freiburg 1964; G. Roschini, Maria santissima nella storia della salvezza,
vol. IV: II culto mariano, Isola del Liri 1969; L. Scheffc:iyk, Zur Geschichte der Marienlehre und
Marienverehrung, in: Das Marienbild in Rheinland und Westfalen I, Essen 1974, S. 13-41; Th. Koeh-
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in historischer Abfolge die wichtigsten Zeugnisse fiir die Entwicklung der Marienverehrung, zuweilen verbunden mit der Beschreibung des W erdegangs der Marienlehre,
zur Darsteliung bringen.
Weil es aber auch als moglich und als angemessen erscheint, die Geschichte der
Marienverehrung als typisch katholischer Frommigkeitsform in anderer Darstellungsweise zu beschreiben, soli in einem neuen Versuch die Struktur genetischer
Historiographie der Marienverehrung aufgezeigt werden. Die bloBe Aufzahlung feststellbarer Zeugnisse ist gewiB sehr informativ, laBt aber zu wenig das Zusammenwirken mit anderen Faktoren der Entwicklung erkennen.
Da die Entfaltung der Marienlehre wie der Marienverehrung mit rein natiirlichen
Mitteln nicht hinreichend erklart werden kann, sind bei jedem Versuch der Darstellung vorweg die grundlegenden Fakten der Offenbarung, d.h. das Heilswirken Gottes
an der Mutter seines menschgewordenen Sohnes herauszustellen, was denn auch bei
den bisherigen Versuchen geschieht. _Wer die Zeugnisse des Neuen Testamentes iiber
die Mutter Jesu Christi nicht mit religiosem Glauben anzunehmen vermag, verwehrt
sich s~lbst den Zugang zum rechten Verstandnis ihrer Person und Heilsbedeutung.
Wenn diese erste motorische Kraft der Entwicklung dargelegt und anerkannt ist,
gliedert sich die Darstellung in zwei Teile mit entsprechenden Untertiteln. Ziel der
ganzeri Untersuchung ist nicht nur Inform~tion und Einblick in die Gestaltungskra~te und Formen der Marienverehrung, sondern auch ein gereiftes Verstii.ndnis fiir
das Zusammenwirken von Glaube und Frommigkeit und fiir die Bedeutung der
Mariengestalt fiir die Kirche und ihre Glaubigen.
·
Der.hier gebotene skizzenhafte Entwurf einer neuen Konzeption von Historiogra-phie der Marienverehrung soli nicht reine Theorie bleiben, sondern geht bereits seiner
Konkretisierung. entgegen.
l.

TElL: DIE FORDERNDEN

F AKTOREN

DER MARIENVEREHRUNG

Wie nicht anders zu erwarten, war und ist die Entwicklung der Marienverehrung
das Ergebnis des Zusammenwirkens verschiedener Gestaltungskrii.fte. Sie kommen
auch in den bislang unternommenen Versuchen einer Darstellung zur Sprache, aber
nicht in umfassender Weise. Das liegt wohl auch daran, daB sie nicht in rein historischer Reihenfolge aufgezahlt und·gewiirdigt werden konnen. Das Nacheinander ist
noch am ehesten innerhalb der Beschreibung der einzelnen Faktoren moglich.
Gleichwohl lii.Bt sich feststellen, daB manche :von ihnen in Korrespondenz mit der
Entwicklung der Mariendogmen zur Geltung kamen. Da es sich im folgenden nicht
ler, Storia della mariologia, I-VI; Pallanza 1970-1976; P. Lappin, First Lady of the World, New
Rochelle-New York 1988; Untersuchungen zu Teilfragen bei G. Besutti, Bibliografia Mariana 19471984, 7 Bde., Rom 1950-1988.
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urn eine eigentliche Behandlung dieser Faktoren handelt, sondern lediglich urn die
Priisentatio!l. der Struktur der. Darstellung, kann eine. kurze Charakteristik ihrer
Eigenarf und Funktion geniigen.
1. Das Aufkomfr:en der Heiligenverehrung im Christentum

Hier ist von der Entstehung und dem zeitlichen Vorrang der Verehrung der Miirtyrer und dem allmiihlichen Aufkommen der Marienverehrung zu sprechen.
!·

2. Die Glaubensen_twicklung in

d~r.

A lien, K irche

Erste motorische Kraft fiir die. Marienverehrung wurde die ~arienlehre, die in den
Konzilien ihren Ausdruck fand.' Neben den eigentlichen Dogmen erfuhr auch das
ethische Marienbild seine Kliirung.
3. Die religionspsychologischen Gegebenheiten
Hi~r ist ebenso von der Gefahr einer Verzerrung ~es kirchlichen Marienbildes durch
heidnische Vorstellungen wie von der Abwehrreaktion der Viitertheologen zu sprechen, aber auch von der Offenheit von Heidenchristen fiir die Marienverehrung.

4. Die Glaubenserfahrung der Mittlerschaft Mariens

Eine subjektiv und psychologisch wirksame Forderung der Marienverehrung wurde
die Erfahrung belohnten Vertrauens auf die mittlerische Tatigk.eit Mariens, besonders begiinstigt durch das reifende Dogma von ihrer Himmelaufnahme. Die sich
mehrenden Zeugnisse vop Erhorung batten eine unwiigbare werbende Kraft.
5. Die vertiefle Einsicht in das Mariengeheimnis

· Nach der Sicherung der biblisch bezeugten Mariendogmen schritt das gliiubige
Denken in der Folgezeit zu neuen Einsichten beziiglich. der Eckdaten des Marienlebens, d~h. ihrer seelischen Verfassung bei ihrer passiven Empfiingnis und ihre~
Schicksal nach ihrem Tod. Dazu kamen weitere Erkenntnisse beziiglich ihrer Funktion.
6. Die Beheimalung Mariens in der Liturgie

Einer der wirksamsten und bleibenden Entwicklungsfaktoren fiir die Marienverehrung wurde die Beheii:natung der Gottesmutter in der Liturgie, angefangen von der
blollen Erwiihnung im Mellkanon his zum heutigen marianischen Festkalender mit
den entsprechenden Melltexten.
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7. Die Vielfalt der Zeugnisse in Verkiindigung und Schrifltum

Hier ist der Ort, urn die Bedeutung der zahllosen Bekundungen von Marienverehrung zu wiirdigen, die in theologischen Abhandlungen, in Predigten und erbaulichem
marianischen Schrifttum vorliegen. lhre Fiille notigt zu angemessener Begrenzung,
die gleichwohl diesen Abschnitt zum umfangreichsten der Gesamtdarstellung macht.
8. Die lehramtliche Forderung der M arienverehrung

Zu den Aktionen des aullerordentlichen Lehramts auf Konzilien, regionalen Synoden und personlicher Aktivitat von Papsten, besonders in der Neuzeit, trat die Forderung der Marienverehrung durch das ordentliche Lehramt der Bischfife in Predigt,
Schrifttum und Verqffentlichung von Katechismen.
9. Die marianischen Institutionen, Bewegungen und Kundgebungen

Wie mit Beginn der N euzeit Orden und Bruderschaften die Marienverehrung forderten, so seit der Jahrhundertwende auch marianisch orientierte Vereinigungen
sowie Kongresse mit ihren Kundgebungen und ihren Publikationen. Der fiir die
Glaubensentwicklung seit je wirksame "sensus fidelium" fand kirchenamtliche Bestatigung.
10. Die auperordentlichen Phiinomene: Wunder und Erscheinungen

Die seit 1830 eingeleitete Folge von Marienerscheinungen und die im Lauf der
Jahrhunderte berichteten Heilungs- bzw. Bekehrungswunder festigten die Verehrung und Anrufung der Gottesmutter.

II.

TElL: DIE FORMEN DER MARIENVEREHRUNG

Die genannten fordernden Faktoren der Marienverehrung bekundeten sich notwendig in verschiedenen Ausdrucksweisen. In der Vielfalt ihrer Formen zeigt sich nicht
nur die Findigkeit glaubiger Begeisterung und die Mannigfaltigkeit der Motivation
fiir die Hlnwendung an Maria, sondern auch die wachsende Intensitat im Engagement der Verehrer Unserer Lieben Frau.
Lobpreis und Bewunderung

Der Ausruf einer unbekannten Frau bei Lk 11,27 zeigt, dall die Mutter Jesu schon
damals nicht in der Anony'mitat verbleiben konnte. Aber im judenchristlichen
Bereich fiihrten Lobpreis und Bewunderung noch nicht zu kultischer Verehrung. _Es
war aber doch schon der Anfang der Erfiillung der Weissagung Mariens im Magnifikat.
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Anru{ung und Gebete

Die wachse_nde Erkenntnis der Wiirde und Heilsbedeutung Mariens fiihrte vertrauensvolle und hilfsbediirftige Verehrer zwanglos zur Inanspruchnahme ihrer Fiirbitte und Hilfsbereitschaft, wie das bislang iilteste Mariengebet "Sub Tuum praesidium confugimus" erkennen lii.Bt. Die Erfahrung bestiitigten Vertrauens lieB die
Gebetsformen rasch anwachsen.
Verleihung von Titeln

Die priignanteste Form von Lobpreis und Anrufung, die im NT fiir Christus selbst
vorgebildet ist, wurde nach dem Beispiel des Kirchenvaters Ireniius (202) in steigendem Malle fiir die hochgepriesene jungfriiuliche Gottesmutter heimisch. Schon die
Kurzformen der Bezeichnung der Mariendogmen "Theot6kos" und "Parthenos"
wandelten sich aus einer Personenbezeichnung in einen Titel, der zu Verehrung und
Anrufung einlud.
Maria in V olksandachten

Neben der Liturgie wurden auch die oft spontanen Volksandachten eine wirksame
Bekundung der Marienverehrung. Die Kirche fordert diese paraliturgischen Formen,
mahnt aber zu rechter Gestaltung aus dem Glauben und zur Riicksichtnahme gegeniiber Andersdenkenden.
M arienkirchen und W allfahrten

Wenn Marienkirchen auch ziemlich spat entstanden, so wurden diese Kultstiitten
doch sehr bald zu bleibenden Kristallisationspunkten der Marienverehrung mit wachsender Anziehungskraft und nicht selten auch zu viel besuchten Wallfahrtsorten.
Maria in Kunst und Dichtung

Die meist kunstvollen und vielfiiltigen Formen bildhafter Darstellung auch der
Gottesmutter 'wurden in allen christlichen Liindern zu einer der beliebtesten und
wirkungsvollsten Formen der geistigen Vergegenwiirtigung der hochgepriesenen
Jungfrau und ihrer Verehrung. Mit der Kunst eiferte die christliche Dichtung in der
Wiirdigung und Anrufung
der groflen Fiirsprecherin .
.,
Marianische Spiritualitiit

Gegeniiber manchen oft veriiuflerlichten Formen entwickelte sich die Marienverehrung, schon bei den Viitern, in ihrer religiosen Intensitiit fiber Lobpreis und Bewunderung hinaus zur Bereitschaft, dieses Leitbild christlicher Vollkommenheit bewullt
nachzuahmen und marianischen Geist in der Lebensfiihrung zu verwirklichen.
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M arianisches Apostolat
Die "Konigin der Apostel" regte ihre Verehrer zunehmend dazu aq, ihre personHelle marianische Spiritualitat nicht heilsegoistisch zu pflegen, sondern fUr das kirchliche Leben und das Heil des Gottesvolkes fruchtbar zu machen, wobei besonders die
oben genahnten Vereinigungen und Bewegungen erfolgreich tatig wurden.

.·
M arienweihe
Verschiedene Papste der Neuzeit haben die Marienverehrung auch dadurch zu fordern versucht, daB sie bestimmte Vereinigungen, Lander und schlieBlich die ganze
Kirche und ·die Menschheit der Gottesmutter geweiht haben. Diese Akte wonen in
ihrer Sinnrichtung recht verstanden werden und unterliegen in ihrem Erfolg primar
der Bereitschaft der einzelnen Glaubigen zum Mitvonzug solcher Hingabe.

Religi6ses Brauchtum
Religiositat angemein und Marienverehrung im besonderen suchen ihren Ausdruck
auch in verschiedenen Formen von Brauchtum, in dem die Wertschatzung der Gottesmutter und das Vertrauen auf ihre hilfreiche Fiirsprache besonders anschaulich
werden. Wen~ auch manche Formen von VerauBerlichung bedroht sind, so v~rsinn
bildet sich dadurch auch die Verbindung von Glaube und Frommigkeit, Kirchlichkeit
und Antag.
·

SCHLUSS

Bei der angekiindigten Verwirklichung des vorstehenden Entwurfs genetischer Historiographie der Marienverehrung bilden die heiden skizzierten Teile unter dem
Stichwort "Werdegang" das Wesentliche der Darstenung. Weil aber heutzutage die
begriindenden Faktoren und die vielfaltigen Formen der Marienverehrung mehr als
je hinterfragt werden, son zur Abrundung der Information unter der Bezeichnung
"Wiirdigung" zu verschiedenen Fragen und Problemen Stenung genommen werden,
die sich aus dem Vergleich mit anderen Konfe_ssionen und Religionen, im Okumenischen Gesprach und in der Auseinandersetzung mit der feministischen Theologie
ergeben. Der katholische Christ son sich Rechenschaft geben konnen iiber die Legitimitat und den Sinn und Segen einer von der Kirche gelenkten und empfohlenen
Marienverehrung und son zeigen, daB diese Form von Glaube, Frommigkeit und
Spiritualitat And~rsdenkende nicht abstoBt, sondern, wie die Gottesmutter selbst,
lebendige Briicke zu getrennten Briidern und Schwestern sein will.
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